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Ulfa Risna (2020): Code Mixing in Teaching English at Junior High School 3 
Dumai 
This research aimed to know the types of code-mixing that are used by the 
teacher and the reasons of using code-mixing in teaching English at Junior High 
School 3 Dumai. This research is used descriptive qualitative approach. The 
researcher used a purposive sampling technique to take the sample. There were 2 
teachers as a sample in this research. Furthermore, this research is used 
observation and interviews in collecting the data. In collecting observational data, 
the researcher made observations online because the school was doing distance 
learning. The researcher, when conducting interviews asked the teacher one by 
one about the reasons why the teachers used code-mixing in teaching English. 
Based on the result of research that has been done, the researcher found that three 
types of code-mixing in teaching English consist of 107 intra sentential code-
mixing, 11 intra lexical code-mixing, and 17 involving a change of pronunciation. 
There are 5 reasons why the teachers used code-mixing; students easier to 
understand, students understand about the task, more enjoyable, the student has a 
different background and students understanding. In conclusion there were 3 types 
of code mixing; intra sentential code-mixing, intra lexical code-mixing, involving 
a change of pronunciation. While the reason teachers used code mixing in 
teaching English were the situation and the students feel more enjoyable. 
 

















Ulfa Risna (2020): Code Mixing in Teaching English at Junior High School 3 
Dumai 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe tipe campur bahasa apa saja 
yang digunakan oleh guru dan alasan guru menggunakan campur bahasa dalam 
pengajaran bahasa inggris di akademi siswa kelas VIII di SMP Negri 3 Dumai. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan 
purposive sampling dalam pengambilan sample. Di penelitian ini terdapat 2 guru 
sebagai sampel. Selanjutnya, penelitian ini dalam pengambilan data menggunakan 
observasi dan interview. Dalam pengambilan data observasi, peneliti melakukan 
observasi secara online dikarenakan sekolah tersebut melakukan pembelajaran 
jarak jauh. Ketika melakukan interview, peneliti bertanya satu persatu kepada 
guru  mengenai alasan mengapa guru menggunakan campur bahasa dalam 
pengajaran bahasa inggris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
peneliti menemukan terdapat tiga tipe dalam code mixing dalam pengajaran 
bahasa inggris terdiri dari 136 data ucapan, 107 intra sentential code mixing, 11 
intra lexical code mixing, dan 17 involving a change of pronounciation. Terdapat 
5 alasan mengapa guru menggunakan campur bahasa yaitu; lebih mudah 
dipahami, siswa paham tentang tugas, lebih enjoy, perbedaan latarbelakang, dan 
pemahaman siswa. Kesimpulannyatedapat 3 code mixing dalam pembelajaran 
bahasa inggris yaitu intra sentential code mixing, intra lexical code mixing, 
involving a change of pronounciation. Lalu alasan guru menggunakan code 
mixing dalam pengajaran bahasa inggris adalah situasi dan murid merasa lebih 
enjoy.  
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 CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of the Problem 
Language Code development limited or not occurs because of 
developing language mix, and refers to the use of more than one language 
to transfer a linguistic piece from one to another language is Code-mixing 
(Kachru in Anshar Journal (2017). It means Code-mixing is when the 
speaker uses one or more language to transfer linguistic units one into 
another language. From this definition, Code-mixing happens in an 
English classroom, becausewhen the teacher is teachingEnglishto transfer 
information and knowledge, they are using one or more languages. 
 Thus, the first language use in teaching English is Bahasa 
Indonesia.The first language is learning a language as part of growing up 
between people, started before age three years and got during early 
childhood(MurielSaville-Troike, 2006). First is a language that has been 
learned from childhood until growing up. The first language in Indonesia 
country is Bahasa Indonesia. All of the people start to speak with Bahasa 
Indonesia when they are young, and that makes their influence to talk and 
listen to Bahasa Indonesia every time and everywhere. 
In the learning process especially for learning English, the teacher can 
use Bahasa Indonesia (L1) to teach the student. Larsen-Freeman (2000, p. 




conduct relation between people in the classroom is the function of the 
native language of the student in the classroom". "Foreign language is a 
language which does not use as a language communication in a country 
and does not use as a tool of the teaching process in school but taught in a 
school as a subject‖ (Richards, Platt & Platt, 1998, p. 221). English as a 
foreign language uses as a subject in Indonesia. A foreign language in 
Indonesia is only learned in formal education. It means that learning and 
teaching English usually happens in the classroom, rather than for daily 
communication. English is a foreign language that should be learned by 
the students in Indonesia but most of the students are difficult to 
understand what is explained by the teacher. 
Thus, to use English as an instrument to communicate for their daily 
lives outside the classroom, learners do not have ready access. To upgrade 
their belief in showing ideas by using L1 (Atkinson, 1987). Therefore the 
English cannot make the student be able to show their opinions easily. 
Code-mixing may be seen as a useful tool to help English language 
teaching. 
Nowadays, the teaching and learning process used an online learning 
system in the school because of a global covid-19 pandemic. In offline 
learning, the teaching process happens in the classroom but in the online 
learning system, the teachers teach students through the application. There 
is code mixing in teaching English while the teachers teach the students in 




online. The teacher delivers materials and assignments to students used 
application.  
State junior high school 3 Dumai do the online learning system in a 
global covid-19 pandemic. English lessons also used online learning. 
Google classroom and Whatsapp are applications that English teacher used 
in online learning. The teacher sends the material and assignment by using 
google classroom. The teachers also explain the material by using voice 
note in the Whatsapp application.  
State Junior High School 3 Dumai is one of the junior high schools in 
Dumai. As a formal educational institution, this school also provides 
English to students.Based on the curriculum in 2013 in junior high school 
3 dumai, English is taughttwice in a week, each of them for two hours and 
the learning objectives is to Observing, Asking, Collecting data, 
Associating and Communicating) students can apply social functions, text 
structures, and linguistic elements of oral and written interpersonal 
interaction texts that involve appreciating performance and responding to 
them, following context of their use, by showing polite and responsible 
nature. Standard of minimum completeness for English subject at Junior 
High School 3 Dumai is70.  
Based on a preliminary study in Junior High School 3 Dumai, the 
teacher in teaching English used Code-mixing in delivering the material to 




English through an online learning system. Thus, the writer writes the 
example of code-mixing: I mean, kalimat sebelumnya ganti ke kalimat 
lain. 
Based on the writer's observation and interview with the English 
teacher in the second grade of Junior High School 3 Dumai, the writer 
found some problems. It can be seen in the following phenomena: 
1. Some of the teachers do not use English in teaching all the time. 
2. Some of the teachers are not express their ideas in teaching by 
using English all the time. 
3. Some teacher use first language more than English 
4. Some ofthe teachers do not use English in teaching  
5. Some of the teachers still mix the Indonesian language with 
English in the learning process.  
6. Some of the teachers use Code mixing in English conversation 
  Based on the problem problems the writer explain above writer feel 
interested in investigating the problem above into research entitled“ Code 
Mixing in Teaching English at Junior High School 3 Dumai."  
B. Problem 
1. Identification of the problem  
a. How is code-mixing in the teaching process? 





c. How is the teacher's way of expressing their ideas by using 
code-mixing? 
d. What kind is code-mixing used in teaching English? 
2. Limitation of the problem 
 In line with the identification of the problems stated above, the 
writer needs to limit the problem of this research. The focus of this 
research is about Code mixing (intra sentential code mixing, intra 
lexical code mixing, involvong a change of pronounciation) in 
teaching English based on teacher perspective.  
3. Formulation of the problem 
 Based on the problem depicted in the background of the problem, 
the research will identify as follows: 
a. What are the types of Code mixingused by the teacher in the 
English teaching process at junior high school 3 Dumai? 
b. What are the teacher‘s reasons to use Code-mixing in the 
teaching process at junior high school 3 Dumai? 
C. Objective and Significance of The Research.  
1. Objective of the Research : 
a. To find out about types of Code mixing in teaching English at 
junior high school 3 Dumai 
b. To know about the reason teacher using Code mixing in 





2. Significance of The Research  
a. Hopefully, this research can benefit the writer as a novice 
researcher, especially in learning how to conduct research. 
b. These research findings are also hoped to be useful and 
valuable especially for students and teachers of English at 
Junior High School 3 Dumai to be a consideration for the 
future teaching English process. 
c. Besides, these research findings are also expected to be 
positive and valuable information for those who are concerned 
in the world of teaching English as a foreign language. 
d. Finally, these research findings are also expected to be 
practical and theoretical information to the development of the 
theories on language teaching. 
D. Reasons for Choosing The Title  
  There are some reasons why the writer is interested in conducting this 
research based on the following reasons: 
1. The title of this research is relevant to the status of the writer as a 
student of the English education department. 
2. The problem of this research is not yet investigated by other previous 
researchers. 






E. Definition of the Terms  
 Code mixing is the alternating use by bilingual speakers of two or more 
different languages within a single utterance (Kachru 1978). It means that 
code-mixing is when the speakers used not only one language but also 
other languages in a single sentence. Code mixing happens is not only in 
Indonesia and the English language but also in Indonesia and another 
language. In this research, the teachers are using two languages Indonesia 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Theoretical Framework  
1. The Nature of Code Mixing  
A Code is a language, a variety or style of language. The term 
'Code' can be used to refer to any kind of system that two or more 
people employ for communication. Code Mixing is characterized as a 
system of signs which we utilize to communicate with each other ( 
David and Rebecca, 2007:1) in Paulina (2019). In a society where 
communication events conducted by its member able to speak more than 
one language, bilinguals can Code mixing and use their language as 
resources to find better ways to convey meaning. It means that Code 
mixing it is not only on possible phenomena in society but it could also 
be a need communication 
According to Muysken, (2000) the alternating use by bilingual 
speakers of two or more different languages within a single 
utterance.While Gumperz (1982) in Trisna (2018)defineCode mixing 
pieces of one language are utilized whereas a speaker is utilizing another 
language. Code-mixing also called intra sentential Code-switching or 
Intra sentential Code-alternation occurs when speakers use two or more 
languages below the clause level within one social situation (Claros 




(words, phrases, clauses, etc.) of one language to using those of another 
within a single sentence" (Sridhar and Sridhar 1980).  
According to Gumperz (1977, p. 82), also states that Code mixing 
is the piece of one language by a speaker while is using another 
language. Nik (1988) defines code-mixing as a situation where language 
users code-mix two or more languages.In addition, Bhatia and Ritchie 
(1999) define code-mixing as follows:  
Code-mixing refers to the mixing of various linguistic units 
(words, phrases, clauses, and sentences) primarily from two 
participating grammatical systems across sentence boundaries 
within a speech event. In other words, code-mixing is inter-
sentential and may be subject to some discourse principles. It is 
motivated by social and psychological factors. (p. 244) 
According to Nababan in Udoro (2008, p. 15), Code mixing 
happens when people mix two or more languages in such speech act or 
discourse without any force to do mixing Codes. Trudgill in Udoro 
(2008, p. 15) defined "Code Mixing is as the process whereby speakers 
indulge in Code-switching between languages of such rapidity and 
density, even within sentences and phrases that are not possible to say at 
any given time which language they are speaking". Yee (2007:1) also 
states that Code Mixing is the change of one language to another inside 




People  sometimes  switch  or  mix  code within  a  domain  or  
social  situation, the speaker   may   similarly   switch   or   mix another  
language  as  a  signal  of  group membership and shared ethnicity with 
the addressee,   even   speakers   who   are   not very proficient in a 
second language may use   brief   phrases   and   words   for   the 
purpose (Holmes, 1992: 41). It means that Code mixing and switching 
are not only a matter of mixing two particular languages,    speakers    
also    required    to acquire sophisticated knowledge, pragmatic,  and  
social  intentionof  both languages   cross-cultural   communication 
norms 
Grosjean (1982) said it is not always easy to distinguish the two; 
mixing codes transfers elements and units of all linguistic levels, from a 
Lexical to a Phrase, while switching codes are the alternation of the two 
languages in a single discourse. Grosjean (1982) supports the idea that 
code-mixing includes transferring or moving the elements to a sentence 
from a lexical object, whereas two languages alternate within a single 
discourse, phrase or part. 
Based on the definitions above, the researcher concludes that Code 
mixing is when the speaker uses two or more languages in one 
communication. Code mixing is the use of two or more languages by 
transferring language in one or more speech, without changing the 





2. Types of Code Mixing 
According to Suwito in Ary‘s, Idah‘s &Fera‘a journal (1983, p. 76), 
Code mixing is dividedinto two types: 
a. Inner Code mixing, in which happens because elements 
insertion from the original language with all its variation. 
b. Outer Code mixing, which occurs because of elements 
insertion stemming from foreign language types of Code 
mixing 
Muysken (2000, p. 1) states there are three main types of Code 
mixing: insertion (word or phrase), alternation (clause), and congruent 
lexicalization (dialect).   
The types of Code mixing are: 
a. Insertional Code Mixing 
The constraint in terms of structural properties of some 
base or matrix structure is the definition of insertion. The 
process of Code mixing is conceived as something skin to 
borrowing ant the insertion of an alien lexical or phrasal 
category into a given structure. The difference is simply the 
size and type of element inserted – verb, adjective, noun, 
and others. The concept of insertion is defined as the 
insertion of material such as lexical items or entire 





Example: Insertion (Indonesian/English) 
A: Tergantung team, terus juga tergantung event. 
(It depends on the team and on the event.) 
b. Alternation Code mixing 
The second category is alternation, occurs 
whenstructures of two languages are alternated 
indistinctively both at the grammatical and lexical level. 
Alternation is the constraint of mixing in terms of 
compatibility or equivalence of the languages involved at 
the mix point, and clause. 
Example: Alternation (English/Indonesian) 
B: I mean, ganti ke kalimat laen. 
(I mean, change it to another sentence.) 
c. Congruent lexicalization. 
The processes above happen inside a sentence. The 
notion of congruent lexicalization underlines the study of 
style changing and standard variety instead of bilingual 
language use appropriate. 
Example: Congruent lexicalization (Indonesian/English) 
C: Software gua buat convert file wav jadi mp3 gua uda 
expired. 





People sometimes difficult to differentiate the term code-
switching from code-mixing. They could think those linguistic 
behaviors are the same. According to Hoffman (1991, p. 104), code-
mixing is an action of switching one language to others used within 
the same sentence.  Next, then Hoffman (1991, p. 112) stated there 
are three types of code-mixing based on a syntactical pattern. Those 
are intra-sentential code-mixing, intra-lexical code-mixing, involving 
a change of pronunciation. 
a. Intra-sentential code-mixing 
Intra-sentential code-mixing is a change of language that 
occurs at a clause or sentence level. It means this kind of code 
mixing occurs within a phrase, a clause or a sentence 
boundary.For example English-Indonesian: 
Never mind, aku bisa paham kok (Never mind, I 
understand). 
b. Intra-lexical code-mixing 
Intra-lexical code-mixing is a change of language that appears 
within sentence level. This kind of code mixing occurs within 
a word boundary. For example English-Indonesian: 
Syarat pertama ikut lomba itu ya harus nge-follow 
instagramnya dulu. (the first requirement to join the 
competition is to follow the instagram first 




Involving a change of pronunciation. This kind of code mixing 
occurs at the phonological level, as when Indonesian people 
say an English word, but modify it to Indonesian phonological 
structure . For instance, the word ―telephone‖ is said ―telpon‖ 
or the word ―television‖ is said ―televisi‖ in Indonesia 
3. Reasons of Using Code Mixing 
According to Grosjean(1982) in eunhee'sjournal suggests some 
reasons for Code-switching. For example, some bilinguals mix two 
or more languages when they cannot find correct words or 
expressions or when there is no appropriate translation for the 
language being used. Also, their attitudes, messages, situation, 
interlocutors, and emotions generate Code-mixing. 
There are some reasons for bilingual or multilingual people to 
mix their languages (Hoffman,1991, p. 116). There are: 
a. Talking about a particular topic 
People often prefer to talk about a particular topic in 
another language rather than in their language. Sometimes, a 
speaker feels free and more comfortable to express his/her 
feelings by using a language which is a language is not their 
everyday language. for example, the speaker tends to use other 
languages when talking about a personal problem, business, 





b. Quoting somebody else 
Code Mixing happens when a speaker switches Codes to 
quote a famous expression, proverb, or saying of some well-
known figures. The mix involves just the words that the 
speaker declares the quoted person said.  The mix implicates 
just the words that the speaker is claiming the quoted person 
said, they mix like a set of quotation marks.  
Example: ayo kerja, time is money 
c. Being emphatic about something (express solidarity) 
As usual, when someone who is talking using a language 
and suddenly wants to be emphatic about something, he either 
intentionally or unintentionally will switch one language to 
another language. Or, on the other hand, the mix from his 
second language to his first language because he feels more 
convenient to be emphatic in his second language rather than in 
his first language. 
Example: Get well soon, Ran. Aku gak tau kamu sakit sejak 
kemarin. 
d. Interjection (inserting sentence fillers or sentence connectors) 
Expressions or word is an interjection, which is inserted 
into a sentence to convey surprise, strong emotion, or to get 
attention. The interjection is a short exclamation like Darn!, 




speaker uses them quite often, usually more in speaking than in 
writing. Language mixing among bilingual or multilingual 
person can sometimes mark an interjection. 
Example: Shit!! Dompetku tinggal dirumah Randi 
e. Repetition used for clarification 
When people want to clarify his speech so a bilingual or 
multilingual person sometimes will use both of languages  that 
they masters to say the same message to the listener so that it 
will be understood better by the listener 
Frequently, a message in one Code is repeated in another 
Code literally. Repetition is not only served to confirm or 
emphasize a message but also to clarify what he said. 
Example: Keep spirit, tetap semangat! Jangan patah 
semangat, masih ada kesempatan dilain waktu. 
f. The Intention of clarifying the speech content for an interlocutor 
There will be much Code mixing occurs, when a bilingual 
or multilingual person talks to another bilingual or multilingual 
person. It means to make the content of his speech perform 
smoothly and can be understood by the listener. A message in 







g. Expressing group identity 
Code mixing can also be used to express group identity. 
The ways of communication between academic people in their 
disciplinary grouping with other groups different. It means the 
ways of communicating with people who are out of the 
community are different from people in one community. 
There are also some additional reasons for bilingual and 
multilingual people to mix their language based on Saville-Troike 
(1986, p. 69): 
a. To soften or strengthen request or command 
One of the functions of Code mixing for Indonesia 
people is as a request because English is not their native 
language, so it does not sound as direct as the Indonesia 
language. However, Code mixing can also strengthen a 
command since the speaker can feel more powerful than the 
listener because they can use a language that some people can 
not use. 
b. Real lexical need 
Due to the lack of equivalent lexicon in the languages 
is the most common reason to mix the language of a bilingual 
or multilingual person. When bilingual or multilingual an 
English-Indonesia has a word that is lacking in English, it 




Rather, when he has a word that is lacking in Bahasa 
Indonesia, he will use the English term. If it put into Bahasa 
Indonesia, the meaning will be vague, and sometimes would 
not be used. 
c. To exclude other people when a comment is intended for 
only a limited audience 
Sometimes not all people want to communicate with 
other people but they want to communicate only to specific 
people or communities they belong to. People may try to 
exclude some people by using the language that no 
everybody knows. To avoid disruption objected to their 
communication. 
There are also some reason according to Bhatia and Ritche in 
Eunhee (2006): 
a. Participant Roles and Relationship 
Bhatia and Ritchie (2004) remark that participant roles 
and relationships play a very critical role in bilinguals‘ 
unconscious agreement and disagreement on language 
choice. That is, whether bilinguals code-mix or not depends 
on whom they talk to. 
b. Situational Factors 
Bhatia and Ritchie (2004) state that some languages are 




settings or topics than others. They also postulate that social 
variables such as class, religion, gender, and age can 
influence the pattern of language mixing and switching both 
qualitatively and quantitatively. With regard to gender, one of 
the social variables, Bhatia and Ritchie (2004) state that in 
many traditional societies, where gender roles are clearly 
demarcated, i.e. men work outside the home and women are 
engaged in domestic activities, language mixing and 
switching in women is qualitatively different from that in 
men. 
c. Message-Intrinsic Factors 
According to Bhatia and Ritche (2004), there are some 
factors which generate code-mixing such as quotations, 
reiteration, topic-comment/relative clauses, hedging, 
interjections and idioms and deep-rooted cultural wisdom. 
Direct quotation or reported speech triggers language 
mixing/switching among bilinguals cross-linguistically. 
d. Language Attitudes, Dominance, and Security 
Language attitudes, dominance, and security determine the 
qualitative and quantitative properties of language mixing 
(Bhatia & Ritche, 2004). As for the attitudes, the frequency 
of code-mixing from bilinguals depends on whether a society 




B. Relevant Research 
There are some relevant researches due to this research, in terms of 
students‘ use of Code mixing and an analysis of typical Code mixing. 
Dealing with this research, the writer takes some relevant researches, 
which has been investigated. The first is Nirwana (2015) in her thesis, 
―Code Mixing Used between Student and Teacher Interaction at the 
Fourth Semester of English and Literature Department of Adab and 
Humanities Faculty of UIN Makassar‖. She found that there are 101 
data of Code mixing interaction in classroom interaction and the 
research also found three types of Code mixing such us intra sentential 
Code mixing, intra lexical Code mixing, and involving a change of 
pronunciation. The types of Code mixing were: 73 data of intra 
sentential Code mixing, 20 data of intra lexical Code mixing, and 8 
data involving a change of pronunciation.    
The second is Irfan (2012) in his thesis, ―The Code Mixing 
Expressions Used by the Trainers of EHOST Private English Course 
Makassar‖. He found that the kinds of language mixing form used by 
the trainers of Ehost Private English Course Makassar are 42 words, 13 
phrases, 36 clauses and 24 sentences, the research also found that there 
are negative and positive factors that influence and the reason that 
cause Code mixing used by the trainers of Ehost Private Course 




that they all discuss Code mixing between English and Indonesian, and 
some of those use Hoffman‘s theory as the theory of their research. 
The third is Mujiono, Rahayu Wilujeng, and Muhammad 
Suharto (2017) in they Jurnal, "Code Mixing as a Communication 
Strategy Performed by Outbound Call (OBC) Center Agents―.They 
found and analyze three types of CM based on Muysken‟s theory that 
almost occur on the OBC Center Agents speech utterance is insertion 
into a matrix or base language, alternation between languages, and 
congruent lexicalization. The results of this research showed that when 
the OBC Center Agentwere practice Out Bound Calling, they used 
insertion, alternation, and the most dominant type is congruent 
lexicalization in their conversation.  
The similarities of this research with the research above are all of 
this research about code-mixing, and the difference of this research with 
the previous findings above is this research focus on code-mixing in 
teaching English, the researcher will take the teachers of Junior High 
School 3 Dumai. 
C. Conceptual Framework 
The conceptual framework is the main element to avoid 
misunderstanding and misinterpreting in scientific research. Therefore, a 
concept is still operated in an abstract form in a research plan which is 







  Table II. 1 













Types of code mixing  
(Hoffman, 1991) 
a. Intra sentential code mixing 
b. Intra lexical code mixing 
c. Involving a change of 
pronunciation 
 
Reasons of code mixing  
(bhatia and Ritche, 2006) 
a. Participant roles and 
relationship 
b. Situation factors 
c. Message-intristic factors 





          CHAPTER III 
RESEARCH METHOD 
A. Research Design 
 This research was qualitative. This research had only one variable 
and this research was a descriptive study. In this research, the variable 
was Code mixing in teaching English. This research was Qualitative. 
According to Creswell (2000, p. 275-280), Qualitative research was tried 
to look for and investigate the reasons for the social or human issue 
through individual or cluster understanding. It was helpful to find out the 
variety of academic human issues. On Best (1979) in Syafi‘i (2017), he 
says that descriptive research is to explain and interpret what condition or 
relationship that exists, opinions that are had, processes that are 
happening, evident effects or trends that are developing.  
 Descriptive qualitative research was one of two major approaches 
to research methodology in social sciences. Descriptive qualitative 
research involves an in-depth understanding of human behavior and the 
reasons that govern human behaviors. Qualitative research depends on 
the reasons behind some aspect of behavior. Simply put, it investigates 
how, and why of decision making, as compared to what, when, and 
where of quantitative research. 
 In conclusion, research on code-mixing had not found any clear 
evidence for causes of reasons the teachers use code-mixing. Then, the 




Junior High School 3 Dumai. Therefore, this study code-mixing in 
teaching English 
B. Time and Location of the Research 
 This research was conducted at Junior High School 3 Dumai. This 
research was conducted on 4 – 28 January at Junior High School 3 
Dumai in the academic year of  2020/2021. 
C. Subject and Object of the Research  
1. The subject of this research was the teacher of Junior High School 
3 Dumai in the academic year of 2020/2021. 
2. The object of this research was Code mixing in teaching English 
D. Population and Sample of the Research  
1. Population of the research 
The target population of this research was the teachers of 
Junior High School 3 Dumai. The total of the English teacher of 












Table III. 1 
Population of theResearch 
No  Name  Graduated  Experience  
1 Yanti Refita, S.Pd FKIP 
Universitas 
Riau 
22 years  
2 Enny Rozi, S.Pd STKIP Padang 14 years  
3 Rita Novinda, S.Pd FKIP 
Universitas 
Riau 
29 years  









2. Sample Of The Research 
The sample of this research was the English teachers of 
Junior High School 3 Dumai. The researcher used Purposive 
Sampling in taking the sample. According to Ary, et al., (2010, p. 
156) Purposive Sampling also can be regarded as judgment 
sampling—sample elements judged to be typical, or 




sampling technique is a deliberate choice of an informant or finds 
people who can and are willing to provide information based on 
knowledge and the researcher determines what needs to be known 
and determined. 
 
                Table III. 2   
Sample of the research 
No Name  Graduated   Experience  
1. Yanti Refita, S.Pd  FKIP 
Universitas 
Riau 
22 years  
 
E. Technique of Data Collection 
  The Instruments of the research are: 
1. Interview   
The interview was also one of the techniques in qualitative 
research to get the data. The type of interview was an open-ended 
interview.  Creswell (2012, p.  217) states that interview 
qualitative is when the researchers give one or more general 
questions and open-ended questions and record the answers from 




about Code mixing in teaching English. The researcher recorded 
the teacher during an interview about code-mixing in teaching 
English. 
2. Observation  
Observation is the process of collecting the information 
directly by monitoring places and people at the research site as 
stated by Creswell (2012, p. 2013). The researcherobserved the 
teacher during the teaching process to get temporary data 
regarding the forms ofCode-mixing used by the teacher. The 
researcher recorded the teacher during the teaching process at 
second-grade junior high school. 
F. Technique of Data Analysis 
In this research, the researcher used a descriptive case study. There 
are three categories of a case of study, namely exploratory, descriptive, 
and explanatory case studies (Yin, 1984). According to Creswell (2012), 
there are five steps to analyzing the data in qualitative research. First, 
become familiar with the data. Researchers need to read and re-read the 
data, writing down impressions, looking for meaning, and determining 
which pieces of data have value. Second, focus on the analysis. In this 
step, researchers identify key questions that they want to answer through 
the analysis. Third, categorize the data and create a framework. This is 
often referred to as coding or indexing the data. Fourth, identify patterns 




themes, patterns, connections, and relationships are identified, the 
researcher must attach meaning and significance to the data. The last, 












CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
A. Conclusion 
 After analyzing the types and the following reasons, the researcher 
concluded that: 
1. The types of Code mixing used by the teacher in the English 
teaching process were Intra sentential Code Mixing, intra lexical 
Code Mixing, and involving a change of pronunciation.  
2. The teacher reasons to use Code-mixing in the teaching process 
were the situation and student feel more enjoyable 
B. Suggestion 
1. For the teacher   
The result of this research is expected feedback in 
improving their teaching process, especially English teaching. The 
researcher suggests to the teacher to speak English continuously to 
motivate the student to speak English.  
2. For the next researchers 
Hopefully, this research can give inspiration and guidance 
for the next researcher to be more careful while doing similar 
research. Therefore, the next research will perform a better 
comprehension than this research.The researcher suggested using 




code-mixing was not only found in one theory but also more than 
one. 
3. For the readers 
The readers have to study more about the types, and 
reasons for Code-Mixing. This research provided sufficient 
information for the readers who need to know about code-mixing 
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4.1 Menyusun teks 
interaksi 
interpersonal lisan 















 Fungsi Sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman 





 Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan a.l. 
Excuse me, Is it 
clear?, Great, I 
think so., dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Interaksi antara 
peserta didik dan 
guru di dalam dan di 







pendapat yang dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 













hal yang tidak 












dengan guru dan 
teman secara alami 
di dalam dan di luar 
kelas 
- Melakukan refleksi 









struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 






















4.2 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 













struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 




dan sebagainya . 
 Struktur teks 









modal: can, will. 
- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Interaksi antara 
peserta didik di 





tindakan yang dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 










tekanan kata yang 
benar 
- Menanyakan hal-
hal yang tidak 
diketahui atau yang 
berbeda 
- Menentukan modal 
yang tepat untuk 
diisikan ke dalam 
kalimat-kalimat 
rumpang 









- Memaparkan hasil 
temuannya dalam 




di kelompok lain 
diikuti tanya jawab 
- Melakukan refleksi 


























4.3 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 












struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 




 Struktur teks 









modal must, (don’t) 
have to..., should,  
- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb.  
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Interaksi antara 
peserta didik dan 
guru  di dalam dan 















tekanan kata yang 
benar 
- Menanyakan hal-
hal yang tidak 
diketahui atau yang 
berbeda 
- Menentukan modal 
yang tepat untuk 
diisikan ke dalam 
kalimat-kalimat 
rumpang 









- Memaparkan hasil 
temuannya dalam 




di kelompok lain 
diikuti tanya jawab  
- Melakukan refleksi 








 Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman. 









Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 










4.4 Menyusun teks 
interaksi 
interpersonal lisan 












struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 






 Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan a.l let’s 
..., can you ..., 
would you like ..., 
may I, please. 
- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Interaksi antara 
guru dan peserta 
didk di dalam dan di 




ijin yang dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 






hal yang tidak 












dengan guru dan 
teman secara alami 
di dalam dan di luar 
kelas 
- Melakukan refleksi 
















 Fungsi sosial 
  Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman. 
 Struktur Teks 
Teks greeting card 
dapat mencakup 




- Ungkapan khusus 
yang relevan 










yang ada dengan 
ucapan dan 


















struktur teks, dan 
unsur 
kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks 
- Gambar, hiasan, 
komposisi warna 
 UnsurKebahasaan 
- Ungkapan a.l. 
Congratulations. 
Well done. Good 
job., dll. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Peristiwa, peringatan 
ulang tahun, naik 
kelas, kejuaraan 
dsb. yang dapat 
menumbuhkan 
perilaku yang 
termuat di KI 












- Membuat greeting 
card terkait hari 
istimewa yang 
relevan dengan 
peserta didik saat 
itu. 
- Melakukan refleksi 





















4.6 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
sangat pendek 
dan sederhana 




dan sebagainya.  
 Struktur teks 




 Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan dengan 
There is/are 
- Kata jumlah yang 
tidak tertentu: 
little, few, some, 
many, much, a lot 
(of). 
- Frasa kata depan: 
in, on, under, in 
front of, below, 
above, dan lain 
lain. 
- Menyimak dan 




benda, binatang di 
rumah, sekolah, 
dan sekitarnya, 
dengan tata bahasa, 
ucapan dan 














tekanan kata yang 
 
 












struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Keberadaan orang, 







termuat di KI 
benar 
- Mengisikan dengan 
ungkapan jumlah 
yang tepat pada 
kalimat-kalimat 
rumpang 










dengan ejaan dan 
tanda baca yang 
benar 
- Mempresentasikan 
di kelompok lain 
dan bertanya jawab 
tentang isi teks 
- Melakukan refleksi 















/ kejadian yang 
dilakukan/terjadi 





 Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
mendeskripsikan 
 Struktur teks 




 Unsur kebahasaan 








- Nomina singular 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan teks-
teks pendek dan 
sederhana tentang 
kejadian rutin yang 
merupakan 
kebenaran umum 
yang sangat dikenal 
peserta didik, 
dengan ucapan dan 



















4.7 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 


















struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 








termuat di KI 
tentang kejadian 
rutin yang serupa 
dengan yang 
disebutkan dalam 
teks pada konteks 
lain 
- Bertanya jawab 
tentang kegiatan 



















- Saling menyimak 





- Melakukan refleksi 












 Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
mendeskripsikan 
 Struktur teks 









dilakukan di kelas, 























4.8 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 
















struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 Unsur kebahasaan 




- Adverbia: now 
- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 





di rumah, sekolah 




termuat di KI 




















tampilan visual (a.l. 
gambar, video) 




- Saling menyimak 





- Melakukan refleksi 








lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan memberi 





 Struktur teks 
- Memulai  
- Menanggapi 


























4.9 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 














struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 









dengan: as ... as, -





- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Perbandingan orang, 







termuat di KI 
ucapan dan 







tekjs, secara lisan. 
- Mendeskripsikan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, benda, 
binatang yang 
tampak dalam dua 
gambar yang 
berbeda 





mereka ketahui di 
rumah, sekolah dan 
sekitarnya 
- Membuat beberapa 






- Saling menyimak 





- Melakukan refleksi 












- Membaca dan 
mencermati teks-





















i, rutin maupun 
tidak rutin, atau 
menjadi 
kebenaran 









4.10 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 










n/ kejadian yang 
dilakukan/terjad
i, rutin maupun 
tidak rutin, atau 
menjadi 
kebenaran 









 Unsur kebahasaan 
- Kalimat deklaratif 
dan interogatif 
dalam bentuk 
Simple Past Tense 
- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Kegiatan, tindakan 
yang (rutin) terjadi di 
masa lalu di 





termuat di KI 
 
kegiatan yang 
terjadi di masa 
lampau 





dengan ejaan dan 
tanda baca yang 
benar  
- Bertanya jawab 
tentang 
kegiatan/peristiwa 
di waktu lampau 






















tekanan kata yang 
benar 
- Melakukan refleksi 






































teks, dan unsur 
kebahasaan teks 






pribadi di waktu 
lampau (personal 
recount) 
4.11.2 Menyusun teks 
recount lisan dan 
tulis, sangat 
pendek dan 









- orientasi ulang 
 Unsur kebahasaan 
- Kalimat deklaratif 
dan interogatif 
dalam Simple Past 
tense 









waktu: first, then, 
after that, before, at 
last, finally, dan 
sebagainya. 
- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
- Menyimak guru 
membaca beberapa 
teks recount tentang 
pengalaman pribadi 
seseorang 






bagan alir untuk 
mempelajari alur 
cerita 











dengan ejaan dan 


































terjadi di sekolah, 











tekanan kata yang 
benar 
- Melakukan refleksi 








































 Struktur text 
Dapat mencakup: 
- Judul atau tujuan 
pengumuman  
- Informasi rinci 
yang diumumkan 







- Nomina singular 
dan plural dengan 
atau tanpa a, the, 
this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 
Kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dan hal 
penting bagi peserta 
- Membaca dengan 
suara lantang setiap 
pengumuman/ 
pemberitahuan, 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar 















tersebut di atas 
secara lisan, dengan 
ucapan dan 





yang lazim dibuat di 
































secara benar dan 
sesuai konteks 




termuat di KI 
 Multimedia 
Layout dan dekorasi 
yang membuat 
tampilan teks lebih 
menarik. 
ditempel di dinding 
kelas 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajarnya 
3.13 Menafsirkan 
fungsi sosial dan 
unsur 
kebahasaan 














 Fungsi sosial 
Mengembangkan 
nilai-nilai kehidupan 
dan karakter yang 
positif 
 Unsur kebahasaan 
- Kosa kata dan tata 
bahasa dalam lirik 
lagu 
- Ucapan, tekanan 
kata, intonasi, 
ejaan, tanda baca, 
dan tulisan tangan 
 Topik 






lagu secara lisan 
- Menanyakan hal-
hal yang tidak 
diketahui atau 
berbeda 
- Menyebutkan pesan 
yang terkait dengan 
bagian-bagian 
tertentu 
- Melakukan refleksi 









termuat di KI. 
 
 
Mengetahui        Dumai,   
JULI2020 





Dra.SURYETTI,M.Pd      YANTI REFITA,S.Pd 






































Pewawancara  : Ulfa Risna  
Narasumber : Yanti Refita (Guru SMPN 3 Dumai) 
Transkrip Teacher  
Ulfa : Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan buk, nama saya Ulfa Risna saya 
dari Universitas Islam Sultan Syarif  Kasim Riau. Saya kesini mau 
mewawancarai ibuk untuk skripsi saya yang berjudul code mixing in 
teaching English. Apakah ibuk berkenan diwawancarai ?  
Guru : Beleh silahkan.  
Ulfa : Kalau gitu apakah saya boleh tau nama ibuk dan ngajar dikelas berapa 
buk? 
Guru : Nama saya yanti refita. Saya mengajar di kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 
Ulfa : Oke terima kasih buk, kalau begitu saya mulai pertanyaan nomor 1 ya 
buk. yang pertama apakah ibuk tau tentang code mixing? 
Guru : Ya saya tau 
Ulfa : bisa jelaskan sedikit buk   
Guru  : code mixing dalam pengertian saya yaitu dalam pemberian pembelajaran 
dengan menggunakan bahasa campuran antara inggris dan indonesia   
Ulfa : oke terima kasih buk, lalu pertanyaan nomor dua. Apakah ibuk tau 
tentang tipe tipe dalam code mixing? 
Guru : Enggak tau  
Ulfa : iya buk, yang ketiga apakah ibuk menyadari ada pencampuran antara 
bahasa inggris dan bahasa indonesia selama proses pembelajaran? 
Guru : iya, dan itu saya sengaja mengingat kemampuan anak yang berbeda   
Ulfa : Trus yang keempat apakah ibuk menyadari, jika ibuk menyadari bisakah 
ibuk memberikan contoh code mixing dalam pengajaran  
Guru : Oke, misalnya dalam minggu ini kita masuk ke KD 3, untuk kesekian 
meeting kan kita ngajar, saya ngajar mengenai pemakaian mask dan 
masknote. Nah biasanya dalam memberikan penjelasan itu bahwa mask is 
use to jadi nanti saya akan gabung bahwa mask is use to state a rule 
disamping menyatakan bahwa mask itu dipakai untuk sebuah aturan itu 
kan contoh contoh dari mix. Apa tadi namanya?  
Ulfa : code mixing  
 
 
Guru : Code mixing itu, ya seperti itu yang selalu saya berikan  
Ulfa : ya terima kasih buk. Lalu pertanyaan selanjutnya kenapa ibuk 
menggunakan code mixing dalam proses pembelajaran? 
Guru : anak anak yang ada disekolah ini khususnya yang ada di SMPN 3 Dumai 
itu anak yang dengan latar belakang berbeda. Ada memang anak yang 
memang dengan support orang tua dia kursus trus pada saat kita 
memberikan penjelasan dalam bahasa inggris yang full dia paham. Ada 
anak yang memang ee  latar belakang dan minat belajarnya itu sangat 
rendah. Pada saat kita ngomong bahasa inggris 100% mereka gak paham 
trus mereka mengabaikan dengan ketidaktahuan, nah dengan memakai 
code mixing seperti yang adek katakan tadi itu saya berharap anak itu 
punya sedikit ee.. apa ketertarikan dia paham dan mungkin kalo dia paham 
dia akan mencoba sedikit demi sedikit. Itu harapannya kenapa saya 
memakai code mixing itu. 
Ulfa : ee.. kalo begitu pertanyaan kedua buk. apa dampak kepada siswa dari 
penggunaan code mixing dalam pengajaran? 
Guru : ee.. sepertinya anak yang dibawah kemampuanya kemampuan yang 
menengah kebawah dalam bahasa inggris itu dengan mengertinya dia 
sedikit karena kita campur ya dan memberikan penjelasan dalam bahasa 
indonesia. Kita bisa menarik anak itu untuk bisa, untuk mau kerjakan dan 
kita memang tidak berharap anak itu yang seperti itu untuk ya nilai 
maksimal tidak tapi, karena ini pengajaran bahasa itu sendiri masuk 
kedalam kelompok keterampilan, dengan mengasah sedikit demi sedikit 
walaupun nantik ada anak itu enggak akan speak English fluently tapi 
minimal dia bisa mengertilah untuk yang sehari hari, yang dikit dikit, yang 
untuk komunikasi misalnya yang sekedar tanda dijalan mereka paham itu. 
Ulfa : jadi supaya lebih dipahami lah gitu ya buk? dampaknya 
Guru : iya, untuk anak yang tidak tau sama sekalipun dengan bahasa inggris 
yang dicampur campur itu akhirnya oh iya seperti itu 
Ulfa : em.. itu dampaknya. Trus pertanyaan ketiga buk. yang mana yang 
membuat siswa lebih paham tentang materi, menggunakan code mixing 
atau sepenuhnya bahasa inggris? Berikan alasannya  
Guru : kalau disekolah kita kayaknya code mixing karena ee.. dengan latar 
belakang yang tadi itu. Karena memang disini anak kita keberagamannya 
luar biasa. Kita bukan sekolah unggul yang memang dicari untuk untuk 
anak anak bekejar disekolah sini tidak. Kita sekolah kita sekolah yang 
biasa biasa saja. Nah makanya kalo dengan code mixing, kita punya anak 
yang disini kalo Sdnya gk belajar bahasa inggris sama sekali. Jadi kalo 
 
 
kita mengajar all English bisa dibayangkan tuh mereka melongo kan. Tapi 
kalo seandainya kita dah campur campur kadang malah melakukan 
pengulangan benar benar kalimat English kita baca kemudian kita ulang 
baca bahasa indonesia. Harapannya anak anak itu akan tertarik dan selama 
ini memang ee.. hasilnya positif untuk hal yang seperti itu, karena saya 
pernah observasi sendiri, saya coba mengajar ee..dan mulai dari awal 
mulai dari pembukaan itu semua dalam bahasa inggris mereka mulai 
ketawa karena apa karena mereka gak paham. Itu makanya  code mixing 
jauh lebih bagus untuk sekolah yang seperti ini.  
Ulfa : jadi emang code mixing itu lebih mudah dipahami lah gitu buk ya dari 
pada bahasa inggris  
Guru  : bagi saya sebagai guru ee.. dan saya observasi anak anak mereka lebih 
keknnya lebih paham mereka dengan code mixing dibandingkan saya 
harus ngomong  bahasa inggris all the time gitu.  
Ulfa : Oke gitu buk. Trus pertanyaan terakhir. Apakah efektif menggunakan 
code mixing dalam proses pengajaran? 
Guru : Sangat efektif, kalau bagi saya disini. 
Ulfa : kenapa gitu buk? 
Guru : ya karena kembali ke yang tadi itu, kalau saya bahasa English semua 
anak anak itu ada yang ketawa malah. Jadi ketawa karena 
ketidakpahaman. Berartikan ee.. tujuan pembelajaran itukan tidak akan 
pernah sampai kalo dia ketawa karena tidak ngerti. Tapi bagi anak anak 
yang ngerti ya ya yaudah. Cuman kan kalo kita ngajar dengan tiga puluh 
orang anak itu kan kemampuannya beda. Makanya dengan code mixing 
ee.. harapan, kembali keharapan tadi itu anak anak yang gak paham itu 
ayok sikit sikit mereka mulai ngerti ngerti diasah terus ya, targer kita tu 
gak 0% akhirnya. Jadi adalah kalo enggak 100%  fifty jadilahkan 
persentase pemahaman anak. Jadi dari kita kasi soal 10. 5 dia bisa 
menjawab bagi saya itu udah bagus terutama untuk anak anak yang 
memang dari Sdnya tu enggak kenal bahasa inggris dan itu ada disekolah 
kita ada banyak malah. 
Ulfa : bahasa inggris sudah dihapuskan kan buk dibeberapa sekolah 
Guru : iya karena sekarang sudah jadi pilihan bahasa inggris, enggak lagi wajib 
sementara kita tau English tu international language kemanapun kita pergi 
itu dulu nah jadi pada saat anak kita gak paham sama sekali dengan. Kalo 
era sekarang kemungkinan anak untuk keluar itu sangat luas. Banyak 
sekali beasiswa kan nah sementara umumnya kan apaya. Pergi keluar 
sampe diluar itu 6 bulan dikarantina dulu untuk pembelajaran bahasa 
 
 
inggriskan, itukan kebanyakan terjadi di indonesia terutama untuk kita kita 
didaerah ini dan apalagi dengan bahasa inggris dihilangkan diSd kan, lebih 
parah lagi. Baca alfabet ajak enggak bisa. Ya kan, nah itulah makanya 
code mixing kalo bagi saya dengan sekolah seperti ini masih still the best 
lah 
Ulfa : masih pilihan 
Guru : iya itulah yang terbaik 
Ulfa : berarti efektiflah ya penggunaan code mixing ini buk ya. Kalau begitu 
sekian pertanyaan saya buk, udah sampai disitu saja buk. terima kasih atas 
penjelasannya buk. maaf mengganggu waktunya, dan maaf  jika ada salah 
saya mohon maaf. Terima kasih ya buk. assalamualaikum wr. wb 






















Pewawancara  : Ulfa Risna  
Narasumber : Yanti Refita (Guru SMPN 3 Dumai) 
Transkrip Teacher  
Interviewer Statements Keywords/code 
Categpry/ 
Theme 
Interviewer Assalamualaikum wr. 
wb. Perkenalkan buk, 
nama saya Ulfa Risna 
saya dari Universitas 
Islam Sultan Syarif  
Kasim Riau. Saya kesini 
mau mewawancarai ibuk 
untuk skripsi saya yang 
berjudul code mixing in 
teaching English. Apakah 
ibuk berkenan 
diwawancarai ?  
  
Respondent Beleh silahkan.    
Interviewer Kalau gitu apakah saya 
boleh tau nama ibuk dan 
ngajar dikelas berapa 
buk? 
  
Respondent Nama saya yanti refita. 
Saya mengajar di kelas 8 
tahun ajaran 2020-2021 
  
Interviewer Oke terima kasih buk, 
kalau begitu saya mulai 
pertanyaan nomor 1 ya 
buk. yang pertama 
apakah ibuk tau tentang 
code mixing? 
 Pendapat soal 
code mixing  
Respondent Ya saya tau Tahu   
Interviewer bisa jelaskan sedikit buk     
Respondent Code mixing dalam  Pandangan 
 
 




campuran antara inggris 
dan indonesia   
terhadap code 
mixing  
Interviewer Oke terima kasih buk, 
lalu pertanyaan nomor 
dua. Apakah ibuk tau 
tentang tipe tipe dalam 
code mixing? 
 Tipe code 
mixing  
Respondent Enggak tau  Tidak tau   
Interviewer Iya buk, yang ketiga 
apakah ibuk menyadari 
ada pencampuran antara 
bahasa inggris dan 








bahasa inggris   
Respondent Iya, dan itu saya sengaja 
mengingat kemampuan 
anak yang berbeda   
Sadar   
Interviewer Trus yang keempat 
apakah ibuk menyadari, 
jika ibuk menyadari 
bisakah ibuk 









bahasa inggris   
Respondent Oke, misalnya dalam 
minggu ini kita masuk ke 
KD 3, untuk kesekian 
meeting kan kita ngajar, 
saya ngajar mengenai 
pemakaian mask dan 
masknote. Nah biasanya 
dalam memberikan 
penjelasan itu bahwa 
mask is use to jadi nanti 
Contoh code 




saya akan gabung bahwa 
mask is use to state a rule 
disamping menyatakan 
bahwa mask itu dipakai 
untuk sebuah aturan itu 
kan contoh contoh dari 
mix. Apa tadi namanya?  
Interviewer Code mixing    
Respondent Code mixing itu, ya 
seperti itu yang selalu 
saya berikan  
  
Interviewer Ya terima kasih buk. 
Lalu pertanyaan 
selanjutnya kenapa ibuk 
menggunakan code 




code mixing  
Respondent Anak anak yang ada 
disekolah ini khususnya 
yang ada di SMPN 3 
Dumai itu anak yang 
dengan latar belakang 
berbeda. Ada memang 
anak yang memang 
dengan support orang tua 
dia kursus trus pada saat 
kita memberikan 
penjelasan dalam bahasa 
inggris yang full dia 
paham. Ada anak yang 
memang ee  latar 
belakang dan minat 
belajarnya itu sangat 
rendah. Pada saat kita 
ngomong bahasa inggris 
100% mereka gak paham 
trus mereka mengabaikan 
dengan ketidaktahuan, 
nah dengan memakai 







adek katakan tadi itu saya 
berharap anak itu punya 
sedikit ee.. apa 
ketertarikan dia paham 
dan mungkin kalo dia 
paham dia akan mencoba 
sedikit demi sedikit. Itu 
harapannya kenapa saya 
memakai code mixing 
itu. 
Interviewer Ee.. kalo begitu 
pertanyaan kedua buk. 
apa dampak kepada 
siswa dari penggunaan 
code mixing dalam 
pengajaran? 
 Dampak code 
mixing  




dalam bahasa inggris itu 
dengan mengertinya dia 
sedikit karena kita 
campur ya dan 
memberikan penjelasan 
dalam bahasa indonesia. 
Kita bisa menarik anak 
itu untuk bisa, untuk mau 
kerjakan dan kita 
memang tidak berharap 
anak itu yang seperti itu 
untuk ya nilai maksimal 
tidak tapi, karena ini 
pengajaran bahasa itu 
sendiri masuk kedalam 
kelompok keterampilan, 
dengan mengasah sedikit 
demi sedikit walaupun 
nantik ada anak itu 
enggak akan speak 
English fluently tapi 
minimal dia bisa 
Paham sedikit,   
 
 
mengertilah untuk yang 
sehari hari, yang dikit 
dikit, yang untuk 
komunikasi misalnya 
yang sekedar tanda 
dijalan mereka paham 
itu. 
Interviewer Jadi supaya lebih 
dipahami lah gitu ya 
buk? dampaknya 
  
Respondent Iya, untuk anak yang 
tidak tau sama sekalipun 
dengan bahasa inggris 
yang dicampur campur 
itu akhirnya oh iya 
seperti itu 
  
Interviewer Em.. itu dampaknya. 
Trus pertanyaan ketiga 
buk. yang mana yang 
membuat siswa lebih 
paham tentang materi, 
menggunakan code 
mixing atau sepenuhnya 
bahasa inggris? Berikan 
alasannya  
 Code mixing 
atau full bahasa 
inggris dalam 
pengajaran 
Respondent Kalau disekolah kita 
kayaknya code mixing 
karena ee.. dengan latar 
belakang yang tadi itu. 
Karena memang disini 
anak kita 
keberagamannya luar 
biasa. Kita bukan sekolah 
unggul yang memang 
dicari untuk untuk anak 
anak bekejar disekolah 
sini tidak. Kita sekolah 
kita sekolah yang biasa 
biasa saja. Nah makanya 
kalo dengan code 
Code mixing 




mixing, kita punya anak 
yang disini kalo Sdnya 
gk belajar bahasa inggris 
sama sekali. Jadi kalo 
kita mengajar all English 
bisa dibayangkan tuh 
mereka melongo kan. 
Tapi kalo seandainya kita 
dah campur campur 
kadang malah melakukan 
pengulangan benar benar 
kalimat English kita baca 
kemudian kita ulang baca 
bahasa indonesia. 
Harapannya anak anak 
itu akan tertarik dan 
selama ini memang ee.. 
hasilnya positif untuk hal 
yang seperti itu, karena 
saya pernah observasi 
sendiri, saya coba 
mengajar ee..dan mulai 
dari awal mulai dari 
pembukaan itu semua 
dalam bahasa inggris 
mereka mulai ketawa 
karena apa karena 
mereka gak paham. Itu 
makanya  code mixing 
jauh lebih bagus untuk 
sekolah yang seperti ini.  
Interviewer Jadi emang code mixing 
itu lebih mudah dipahami 
lah gitu buk ya dari pada 
bahasa inggris  
  
Respondent Bagi saya sebagai guru 
ee.. dan saya observasi 
anak anak mereka lebih 
keknnya lebih paham 
mereka dengan code 
mixing dibandingkan 




bahasa inggris all the 
time gitu.  




mixing dalam proses 
pengajaran? 
 Keefektifan 
code mixing  
Respondent Sangat efektif, kalau bagi 
saya disini. 
Efektif   
Interviewer Kenapa gitu buk?   
Respondent Ya karena kembali ke 
yang tadi itu, kalau saya 
bahasa English semua 
anak anak itu ada yang 
ketawa malah. Jadi 
ketawa karena 
ketidakpahaman. 
Berartikan ee.. tujuan 
pembelajaran itukan 
tidak akan pernah sampai 
kalo dia ketawa karena 
tidak ngerti. Tapi bagi 
anak anak yang ngerti ya 
ya yaudah. Cuman kan 
kalo kita ngajar dengan 
tiga puluh orang anak itu 
kan kemampuannya 
beda. Makanya dengan 
code mixing ee.. harapan, 
kembali keharapan tadi 
itu anak anak yang gak 
paham itu ayok sikit sikit 
mereka mulai ngerti 
ngerti diasah terus ya, 
targer kita tu gak 0% 
akhirnya. Jadi adalah 
kalo enggak 100%  fifty 
jadilahkan persentase 






dari kita kasi soal 10. 5 
dia bisa menjawab bagi 
saya itu udah bagus 
terutama untuk anak anak 
yang memang dari Sdnya 
tu enggak kenal bahasa 
inggris dan itu ada 
disekolah kita ada 
banyak malah. 
Interviewer Bahasa inggris sudah 
dihapuskan kan buk 
dibeberapa sekolah 
  
Respondent Iya karena sekarang 
sudah jadi pilihan bahasa 
inggris, enggak lagi 
wajib sementara kita tau 
English tu international 
language kemanapun kita 
pergi itu dulu nah jadi 
pada saat anak kita gak 
paham sama sekali 
dengan. Kalo era 
sekarang kemungkinan 
anak untuk keluar itu 
sangat luas. Banyak 
sekali beasiswa kan nah 
sementara umumnya kan 
apaya. Pergi keluar 
sampe diluar itu 6 bulan 
dikarantina dulu untuk 
pembelajaran bahasa 
inggriskan, itukan 
kebanyakan terjadi di 
indonesia terutama untuk 
kita kita didaerah ini dan 
apalagi dengan bahasa 
inggris dihilangkan diSd 
kan, lebih parah lagi. 
Baca alfabet ajak enggak 
bisa. Ya kan, nah itulah 
makanya code mixing 




sekolah seperti ini masih 
still the best lah 
Interviewer Masih pilihan   
Respondent Iya itulah yang terbaik   
Interviewer Berarti efektiflah ya 
penggunaan code mixing 
ini buk ya. Kalau begitu 
sekian pertanyaan saya 
buk, udah sampai disitu 
saja buk. terima kasih 
atas penjelasannya buk. 
maaf mengganggu 
waktunya, dan maaf  jika 
ada salah saya mohon 





































                      Observation Sheet 
Teacher  
ISM : Intra Sentential Code Mixing 
ILM : Intra Lexical Code Mixing 




Types of Code 
Mixing 




Hari ini adalah hari pertemuan kita yang kelima 
dan pada pertemuan yang kelima ini kita akan 
membahas mengenai willingness dan sebelum 






2 Sehingga apa yang miss sampaikan nanti itu 
bisa nyambung dengan apa yang ada di 
powerpoint 










5 Minggu kemaren kan kita sudah bahas 
mengenai ability and disability. 
√   
6 Mengenai pemakaian can dan can not nah 







7 Nah apa itu yang dimaksud dengan 
willingness? 
√   
8 
9 
nah willingness ini adalah sebuah pernyataan, 
sebuah kalimat yang dipakai untuk menyatakan 







10 Kalo kita ngomong masalah akan berarti 
activity itu belum kita kerjakan dan kata yang 
akan kita pakai untuk menyatakan willingness 




11 Nah will itu berarti akan, dalam willingness 
kita akan memakai akan sementara untuk 
unwillingness atau kita akan menolak 
melakukan sesuatu kita akan pakai will not 
atau wont. 
√   
12 Dalam halaman pertama ini diberikan beberapa 





13 Disini ada i‘m hungry so if you hungry what 
will you do 
√   
14 Of course i will eat, kita akan makan √   
15 Kalo udah kenyang kitakan, i wont eat 
anymore 
√   
16 nah itulah contoh pemakaian will dengan wont. √   
17 
 
Ini kan kalimatnya ada kalimat positif 
(positive) nih, kalimat negatif (negative) udah 





jelas tadi bahwa will-nya kita tambahkan not 
maka dia akan jadi kalimat negatif(negative) 







Kita tinggal memindahkan will kedepan terus 
dilanjutkan dengan subjek (subject) baru 
diikuti oleh kata kerja dan satu lagi yang perlu 
kamu ingat, will atau will not ini sama dengan 





22 Pada pemakaian can dan can not kita harus 
selalu memakai kata kerja bentuk pertama. 





Begitu juga dengan will pada saat kita 
memakai will dalam kalimat, will harus selalu 
diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, tidak 
peduli subjek(subject)  









25 Jadi kuncinya adalah will harus selalu diikuti 
oleh kata kerja bentuk pertama 
√   
26 Itulah sedikit penjelasan miss mengenai 
willingness 





Kalo seandainya ada pertanyaan nanti kamu 
bisa pakai voice record tanya sama miss 
melalui WA, atau nanti kalo pertanyaan banyak 














29 Nah selanjutnya kita akan masuk ke 
assessment, untuk assessment ada 3 bagian. 
√   
30 Bagian yang pertama itu kamu melengkapi 
kalimat yang diberikan ini dengan memilih will 
atau will not, setelah will atau will not kamu 
masukkan kata kerja yang ada dalam kotak nah 





31 I will make the young generation pround of our 
culture itu contohnya. 
√   
32 Nah terus pada bagian kedua  kamu tinggal 
memilih kata yang cocok untuk setiap kalimat 




33 Yang terakhir ada extention, extention ini 
kamu disuruh bercerita sedikit apa yang kamu 
lakukan dan apa yang tidak akan kamu lakukan 




34 Okay minggu ini adalah minggu keenam dan 
kita masuk chapter 3 dan pada kesempatan ini 




35 Apa itu suggestion? Sugesti, nah kita akan 
membahas mengenai bagaimana caranya kita 
memberikan saran, memberikan advice atau 
nasehat kepada seseorang dan kata yang akan 






36 Jadi should itu kalo kita indonesiakan artinya 
seharusnya. nah karena kita yang akan berikan 
ini berbentuk saran atau suggestion berarti 
pada saat kita memberikan saran, kita tidak bisa 
memaksakan seseorang untuk menerima apa 
yang kita sarankan. 
√   
37 Nah untuk itu untuk pemakaian should ini 
sama dengan chapter sebelumnya pemakaian 
can dan will, bahwa setelah should kita harus 








karena should sudah termasuk kedalam 
kelompok modal dan setelah modals harus 
selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama 




















42 Bagaimana dengan kalimat negatif (negative)?   √ 
43 
44 
Untuk kalimat negatif (negative) setelah 





45 Pada saat membuat kalimat tanya, should kita 
pindahkan keawal terus dilanjutkan dengan 




46 Nah di dalam power point ada beberapa contoh 
yang bisa kamu lihat yang bisa kamu pelajari, 







47 Untuk worksite pertama kamu harus 









Nah setelah kamu menambahkan should atau 
should not pilih salah satu kata kerja yang ada 
dalam kotak in the box terus kamu letakkan 









50 Di setiap soal 1-10 there is a picture ada 
gambar yang miss berikan trus ada 
penjelasaanya, terus setelah penjelasan itu 
setelah statement ada kalimat yang harus kamu 
lengkapi dengan menambahkan should atau 
should not dan harus diikuti juga dengan kata 




51 Nah itu yang pertama, yang kedua worksite 
kedua 
√   
52 This is a kind of dialog semacam dialog sudah 
diberikan contohnya 
√   
53 Dalam contoh diberikan what should sania do 
to pass the test, nah jawabannya kan sudah 
ada. 
√   
54 
 
Diberikan jawaban, you should practice your 
English everyday 





Terus question-nya belum lengkap, baru ada 
kata what should kamu harus melengkapi 
question ini supaya cocok dia dengan jawaban 











Semua penilainnya akan diperiksa secara 
manual so dont worry dan miss tidak akan 
merugikan kamu karena kalau kamu liat nanti 
dikata kunci trus kamu salah sedikit saja 












Dont worry about it because i will chek it 
manual akan di 







61 Oke (okay) 
guys for this meeting i thing that all. 
  √ 
62 Jangan lupa kamu pelajari buku paket halaman 
33 sampai 38 itu semuanya contoh contoh 







guys jangan lupa dengan keterbatasan yang kita 





65 Terus miss berharap setiap kali mengerjakan 





66 Karena kalo miss kasi waktu pengumpulan 
sampai hari sabtu biasanya, itu kalo yang 
√   
 
 
masuk lewat sabtu itu kadang udah gak ada 
yang gak bisa masuk dan lain lain 
 
67 Jadi waktu dua hari itu miss rasa sudah cukup 





68 Oke (Okay) 
guys i thing thats all 
  √ 
69 Minggu ini adalah minggu ke7 kita chapter 
ke3 dan dalam kesempatan ini kita akan 
membahas mengenai pemakaian kata must 




70 Nah kata must atau must not ini is used to 
stated rule and obligation 
√   
71 Nah apa itu rules and obligation? Obligation 
itu sebuah keharusan, rules itu aturan 
√   
72 Jadi segala sesuatu yang harus yang kalo kamu 





73 Sementara kalo untuk larangan kita namakan 
prohibition atau larangan 
√   
74 Nah kata yang dipakai untuk prohibition ini 
adalah must not 
√   
75 
 
Nah untuk lebih jelas kamu bisa bukan dalam 
powerpoint dalam materi yang miss kirimkan. 
√   
 
 
76 Disitu ada beberapa contoh tentang must dan 
must not, terus seperti apa kata must dan must 
not yang bisa kita pakai dalam kalimat, terus 
aturannya sama karena must ini termasuk dia 
dalam salah satu modals sama dengan can sama 
dengan will sama dengan should, maka untuk 








Untuk kalimat negatifnya must kita tambahkan 
not,  
sementara untuk kalimat negatif (negative) 
kalimat tanya,  
must kita pindahkan kedepan diikuti oleh 










79 Nah sekali lagi miss ingatkan, bahwa apapun 
kata kerja yang dipakai untuk must selalu kata 




80 Jadi sama ya dengan must, will atau should. √   
81 Nah itu penjelasan sedikit materi mengenai 
must dan must not, terus dalam powerpoint itu 
ada beberapa lembar ada beberapa contoh yang 




82 Disamping itu kamu juga bisa lihat dibuku 
paket mulai halaman 40 sampai halaman 43, itu 
semuanya contoh contoh kalimat yang 
memakai must dan must not 





Dah setelah itu kamu kerjakan assessment nya 







85 Worksite pertama worksite kedua dan yang 
ketiga 




Masing masing ada poin (point) dan sekali lagi 
miss ingatkan yang namanya latihan kalo miss 





88 So dont worry karena nanti akan miss periksa 
secara manual 
√   
89 Kalo miss kasi waktu sampai dengan hari sabtu 
ya paling lama hari sabtu jam 9 malam itu udah 
selesai kamu kerjakan, dan jangan biasakan 
untuk menunda nundanya karena apa karena 
nanti akan makin menumpuk dan setelah Kd 3 









Jadi jangan lupa kita akan me-review lagi 
semua materi dari chapter 1 sampai chapter 3, 
untuk persiapan kita dalam menghadapi ujian 
mid semester and for reflection from chapter 
one until chapter three maybe we will have 






92 Tapi miss akan atur jadwalnya dulu √   
93 Be on time dan tolong ingatkan kawan kawan 
yang belum pernah mengirimkan tugas atau 
tugasnya yang bolong bolong karena miss udah 
√   
 
 
pernah coba telefon orangtuanya, orangtuanya 
udah berjanji akan mengingatkan anaknya dan 
kalau enggak juga miss akan panggil 
orangtuanya dengan walikelas nanti 
 
94 Jadi ingatkan teman teman ya karena susah, 
kalian yang kenal siapa kawan kalian 




95 jadi ada dua yang mau kamu kerjakan ada 





96 Instruction atau kalimat perintah biasanya kita 
pakai untuk memberikan sebuah instruksi 
kepada seseorang sehingga seseorang mau 




97 Ada yang giving a comment atau in order 
secara biasa atau ada yang kita namanya giving 
applied request, tapi sebelumnya coba kamu 




98 Disana kamu akan pahami dulu apa yang 
dimaksud dengan instruction. 
√   
99 Biasanya dalam instruksi itu kita  buat dalam 
bentuk kalimat perintah atau imperative. 
√   
100 Terus ada juga kalimat perintah itu yang polite 
atau yang lebih sopan terus setelah itu nanti 


















104 Nah disini kita akan melihat responya apakah 
dia agree atau dia refuse. 
√   
105 Nah dihalaman ke 3 dalam powerpointnya 
disini miss kasi beberapa contoh ya 
√   
106 Ada giving a commant atau in order seperti 




107 Nah cara membuat dia menjadi polite atau 
meminta dengan lebih sopan, dengan 









Nah kalau kamu liat kalimat yang ketiga please 
stand up, yang giving a commant-nyastand 
up trus  
polite-nya 












Maksudnya apa, kalo kamu perhatikan posisi 
kata please dia bisa terletak diakhir juga dia 













114 Terus, kita lihat yang berikutnya negative 
imperative atau prohibition ini adalah 




115 Kalau yang sebelumnya  dalam kalimat 
perintah itu open the window atau open the 
window please 
√   
116 Nah kalo dia dalam bentuk larangan dengan 
menambahkan kata dont dia awal, dia sudah 
menjadi kalimat larangan 
√   
117 Dont close the window atau dont close the 
window please. 
√   
118 Nah jadi hanya dengan menambahkan kata 
please dia berubah menjadi sebuah polite 
request dan menambahkan kata dont diawal 





119 Nah terus selanjutnya dalam merespon sebuah 
instruction ada dua hal yang pertama 
agreeing. 
√   
120 Kalau kita agreeing berarti kita akan  
mengerjakannya. 






Kalau dikatakan open the window please, 
okay atau no problem itu berarti kita akan 
melakukan perintah seseorang atau pada saat 
kita tidak mau atau tidak bisa melakukannya, 












123 Contohnya disini diberikan im sorry but i cant √   
124 Nah itu contoh contoh atau sedikit penjelasan √   
 
 
materi tentang instruction 
125 Nah sambil kamu bekerja sambil dengarin 
penjelasan miss dikit. 




Kamu perhatikan juga powerpointnya dan 
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